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Alexi POPOV*

SUMMARY
A new Discoptila from anatolian caves
(Orthoptera, Gryllidae)
A new troglophilous
cave-cricket, Discoptila berolli n.sp. is described and figured. It is common
in the caves Maara near Mersin and Damlatas near Alanya in South Anatolia. The characteristic
features of the males, as well as of the females, by which the new species is distinguished
from
the other eight species of the genus, all distributed
in the Mediterranean,
are pointed out. D.
berolli n.sp. has already been reported erroneously from the cave Damlatas as D. fragosoi (Bal.)
and as D. brevis B.-Bien.

1m Jahre 1972 unternahmen meine Kollegen und Freunde, die Herren Vl.Besehkov,
T. Mitsehev und P. Beron, eine zweimonatige Reise naeh Vorderasien, wiihrend der
sie Fauna in einigen ttirkischen Hahlen sammelten. In zwei von ihnen fanden sie
eine HoWengrille aus der Gattung Discoptila. Fiir die liebenswiirdig mir zur Verftigung gestellten Exemplare dieser Art danke ieh ihnen noeh einmal. Es erwies sieh,
dass diese Discoptila mit keiner der bis jetzt bekannten 8 Arten dieser Gattung, in
Siideuropa und Nprdafrika verbreitet, identiseh ist. Die neue Art wird im folgenden
besehrieben.
Discoptila beroni n.sp.
Discoptila fragosoi Weidner 1964: 17-19 (nee Bolivar 1885)
Discoptila brevis Harz 1969: 707 (nee Bey-Bienko 1964)

Holotypus d: Tiirkei, Stidanatolien, Hohle Maara, beim Dorf Karatepe, Kaza
(Bezirk) Giilnar, ViI. (Prov.) Icel, 15. Dezember 1972, leg. P. Beron und V.
Besehkov; Allotypus 9; gleieher Fundort, Datum und Sammler; Paratypen 6 dd und
599: gleieher Fundort, Datum und Sammler; Paratypen 2 dd und 299: Tiirkei,
Siidanatolien, Hohle Damlatas (= Damlatasch), Umgebung von Alanya, ViI.
Antalya, 16.Dezember 1972, leg. P. Beron, V. Besehkov und T. Mitsehev,
Weiteres Material: I dad., 1 d juv. und 3 99 juv. aus der Hollie Maara und 1 d
juv. aus der HaWe Damlatas werden nieht als Paratypen bezeichnet. Das erwachsene
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Miinnchen hat halb so lange Elytren wie die mannlichen Paratypen, was ich fUr eine
Abnormitat
halte.
Die Typenserie ist in Alkohol konserviert;
die inneren Genitalien zweier Mannchen aus der Hahle Maara und zweier Mannchen aus der Hahle Damlatas sind in
KOH aufgehellt und auch in Alkohol konserviert.
Aile Typen sind in den Sammlungen des Nationalen Naturhistorischen
Museums der Bulgarischen Akademie der
Wissenschaften,
Sofia, aufbewahrt.

Beschreiblllig der Mii/llichen
Karper gelblich bis gelbocker,
aile Femora, die Ventralseite
des Thorax und die
Pleura heller, Elytren und die Hinterrander
der Terga dunkler, ohne Flecke. Karper
fein weiss dicht behaart, besonders auf der Unterseite,
und sparlich mit dunklen
Haaren und Borsten bedeckt.
Kopf schmaler als Pronotum.
Erstes und zweites Glied der Maxillarpalpen
kurz,
drittes und viertes etwa gleichlang und fUnftes am langsten. Scapus dreimal breiter
als die tibrigen Antennenglieder.
Antennen
3,6 - 3,7 mal karperlang.
Scapus in
seiner grassten Breite fast zweimal bis genau zweimal so breit als Fastigium frontis
zwischen den Flihlerbasen.
Fastigium frontis mit einer Reihe von wenigen schwarzen Borsten beiderseits begrenzt.
Pronotum fast doppelt so breit wie lang, einfarbig, mit einer sehr dlinnen hellen
Mittellinie und abgerundeten
Ecken, vor der Mitte am breitesten,
am fast geraden
Vorderrand und am leicht konkaven Hinterrand kraftig schwarz beborstet.
Elytren (Abb.l)
lederig, ohne Adem, sehr fein behaart. Discus gelbbraun, von
einem etwas dunkleren
Band umrandet,
das zur Basis des Elytrons heller wird.
Ausserhalb dieses Bandes die hintere Halfte des inneren Randes sowie der hintere
und aussere Rand leicht hell gesaumt. Elytren konvex, gleichmassig rund, die Lange
des ausserhalb des Pronotums
sichtbaren Teils libertrifft urn 0,2 mm ihre Maximalbreite und um 0, I mm die Lange des Pronotums.
Der Hinterrand der Elytren reicht
ungefahr bis zum Hinterrand
des Metanotums.
Die Unterseite der Elytren mit Vertiefungen in Form von runden oder ovalen Grlibchen oder Furchen, die auch auf
der Oberseite durchschimmern.
Beine gelblich, aile Femora mit borstenfOrmigen
Harchen. Vordertibia mit zwei
Apikalsporen,
die untere sind. Mitteltibia
mit drei Apikalsporen,
von denen eine
obere innere und die beiden tibrigen untere sind. Vorder- und Mitteltarsus ktirzer als
die entsprechenden
Tibien. Vorder- und Mittelmetatarsus
langer als die librigen
zwei Tarsenglieder
zusammen.
Hintertibia
im Apikalteil dorsal aussen mit vier Dornen, von ihnen der vierte ganz kurz, der dritte am langsten, der zweite etwas ktirzer
oder- gleich dem dritten und der erste ktirzer oder gleich dem zweiten. Dorsal innen
sind die Dornen drei oder vier; der erste von der vieren am ktirzesten oder tiberhaupt nicht vorhanden, der vierte langer als der erste und befindet sich am Ende der
Tibia ganz in der Nahe der Apikalsporen,
der zweite etwas langer oder gleich dem
vierten und der dritte am langsten. Die ausseren Apikalsporen
der Hintertibia drei,
von denen der obere am klirzesten, der mittlere am langsten und doppelt so lang
wie der untere ist. Die inner'en Apikalsporen
auch drei, wahrend der untere am
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Abb. 1-7. Discoptila berO/li n.sp., 0: linkes Elytron (1); Epiproct (2-4); Genitalien,
dorsal (6) Ulid ventral (7).
Abb. 8-10.Discoptila beroni n.sp~, 9: linke Elytren (8 und 9); Epiproct (10).
Die Abbildungen
2, 3, 5-8 lind
iibrigen aus der Hohle Damlatas.
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kiirzesten, der obere gleich oder etwas liinger als der mittlere ist. Der untere innere
Sporn der Hintertibia etwas langer als der UlHere aussere Sporn. Der allssere Sporn
des hinteren Metatarsus so lang wie das zweite Tarsalglied und kiirzer als der innere
')porn.
Epiproct (Abb. 2-4) quer, etwa doppelt oder mehr als doppelt so breit wie lang.
Der Hinterrand des Epiprocts fast gerade, ohne Mittelvorsprung,
mit behaarten nach
aussen und hinten gerichteten abgerundeten
vorspringenden
Hinterecken.
Die Breite
der Hinterecken
mehr als doppelt so gross wie der Abstand zwischen ihnen.
Die Genitalien
sind aus Abb. 5-7 ersichtlich.
Dorsal gesehen ist der Bogen des
Epiphallus eng, nicht regelmassig gebogen, mit einem geraden Vorderrand;
lateral
gesehen ist er niedrig, mit einem konvexen Ventralrand.
Die Dornehen des EpiphalIus fein. Der Apikalteil der ventral medianliegenden
Struktur der Genitalien gerade,
breitdreieekig.
Das dorsale Querband
(Abb. 6) biistenhalterfOrmig,
mit deutlich
ausgepragten
Konvexhemispharen;
lateral gesehen ist es breit und hocl]. Der asymmetrische Teil auf Abb. 6 und 7 sehr schwach sklerotisiert
und bei anderen Exemplaren genau in der Medianebene liegend.
Korperlange
11,6 - 13, I mm, Lange der Antennen bis 48,5 mm, Pronotumlange
1,7 - 2,0 mm, Lange.der Elytren 1,8 - 2,2 mm, Lange der Hinterfemora
8,3 - 9,3
mm, Lange der Cerci 8,2 - 9,6 mm.

Besclzreibung der Weibelzen
Korperfarbe,
Kopf, Pronotum und Beine wie bei den Mannchen.
Elytren (Abb. 8 und 9) winzig, als Elytrenreste
stark reduziert,
niemals von
Pronotum
verdeckt.
Der sichtbare Teil hinter dem Pronotumrand
breiter als lang.
Die Form der Elytrenreste
langlichoval, distal abgerundet.
Epiproct (Abb. 10) fast dreieckig, am Apex breit abgerundet.
Cerci um 3 mm
langer als Ovipositor. Ovipositor gerade, am Apex schnabelfOrmig zugespitzt, nicht
punktiert.
Seine Lange etwa zwei Drittel der Lange des Hinterfemurs.
Der Ovipositor-Apex wie bei D. lindbergi Chop.
Korperlange
10,8 - 14,2 111m,Lange der Antennen bis 52,5 mm, Pronotumlange
2,0 - 2,4 mm, Lange der Elytren 0,1 - 0,3 mm, Lange der Hinterfemora
8,7 10,0 mm, Lange der Cerci 9,2 - 10,6mm, Ovipositorlange
5,3 - 6,9 mm.

D1SKUSSION
Genitalmorphologisch
unterscheiden
sich die Mannchen der Discoptila berolli n.sp.
deutlich von den Arten mit bekannten
Genitalien.
In dieser Beziehllng bestehen
einige Aehnlichkeiten
mit D. lindbergi Chop., D. brevis B.-Bien. und D. kinzelbaclzi
Harz, bei D. beroni n.sp. jedoeh besitzt das dorsale Querband (Abb. 6) symmetrisehe Wolbungen in Form von Konvexhemispharen.
Habituell unterseheiden
sieh die
Mannehen der neuen Art von allen bekannten
Discoptila-Arten wie folgendes: D.
fragosoi (Bol.) und D. newl1Wnae Harz besitzen fiinf Dorne dors~1 aussen auf cler
Hintertibia,
hier sind diese Dorne vier; der Scapus ist bei D. kinzelbaclzi Harz kaum
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brciter, bei D. bllrcsi Mar. mehr als doppelt so breit wie Fastigium frontis, bei der
neuen Art fast doppelt; bei D. lindbergi Chop. sind die Hintereeken des Epiproets
nieht vorspringend, bei D. krllcpcri (Pant.) kaum vorspringend und bei D. brcpis
B.-Bien. naeh hinten und naeh inncn geriehtet, hier naeh hinten und naeh aussen
geriehtct. Die bciden Gesehleehter der neuen Art haben keine Fleeke auf Vertex,
Pronotum und Hinterfemora,
wiihrend D. zernyi(Wern.) solehe hat. 1m Vergleieh
zu allcn librigen Discoptila-Arten kennzeiehnen sieh die Miinnehen der D. beroni
n.sp. dureh die grossten Elytren, nieht nur absolut, sondern aueh im Verhiiltnis zur
Thoraxliinge. Bei den Wcibehen bestehen ebenfalls deutliehe Untersehiede zwisehen
der ncuen Art und den Artcn, deren Wcibehen bekannt sind. Die Cerci sind klirzer
als Ovipositor bei D. fi'agosoi und D. newmanae und liinger bei der neuen Art; bei
D. brcpis ist der Ovipositor sehr kurz (3,5 mm), hier liinger (liber 5 mm), bei D.
lind,x:rgi sind die Elytrcn unsiehtbar, hier immer siehtbar hinter dem Rand des
Pronotums.
Kritisehe Bcmcrkungen.
Ais erster teilt liber den Fund ciner Discoptila aus
Kleinasicn Ebner (1954) mit. Er stcllt in dicser Gattung dic von ihm im Jahre 1919
(Areh. Naturgeseh., 85, A, 8: 155) besehriebenen Weibehen Grylloll1orpha sp. ein,
naeh Wcidr,er (1964) abcr gcharen sie nieht zu Discoptila, da sie keine Elytrenreste
habcn. Foiglieh sind sie mit D. bcroni n.sp. nieht identiseh. Ebner (1954) sehreibt
weiter, dass vielleieht zwei Weibehen aus Libanon, von Pantcl im Jahre 1890 (An.
Soe.Esp.Hist.Nat.,
19) erwiihnt, und eventuell Gryllomorpha willemsci Uv. aus Akschir (Uvarov, 1934) aueh Discoptila sind. Die Gattungzugehorigkeit
der ersten
kann naeh der Besehrcibung nieht geklart werden (Weidner, 1964) und das Mannehcn von Gr. lVillemsei ist flligellos und nieht artengleieh mit D. beroni n. sp. Die
erstcn Angaben liber die hier bcsehriebene neue Art teilt Weidner (1964) naeh
Matcrial aus der Hahle Damlatas unter dcn Namen D. fragosoi (Bol.) mit. Die
Elytren dcr Mannehen von D. fragosoi (aus Europa) sind aber oval, bis 1,5 mm lang,
die Lange des Ovipositors bei den Weibehen betragt liber 7/8 der Langc des Hinterfcmurs, wahrcnd bei meincm Material aus derselben Hahle die Elytren der Mannchen rund, (iber 1,8 mm lang sind, und die Lange des Ovipositors 2/3 der Langc des
Hinterfemurs betragt. Weitere Unterseheidungsmerkmale
sind in der Diskussion angegeben. Aueh Weidner (in litt.) meint, dass "dieses ist wahrseheinlieh eine andcre
odcr neue Art". Harz (1969) ordnet Exemplare aus demselben Fundort unter Frage
zu D. brepis B.-Bien. ein. Er sehrcibt: "Aueil dd aus Hahlcn von Alanua und Damlatos
(Tlirkei) seheincn hicrher zu gehoren". Von neuem wird die Hahle Damlatas bei
Alanya (nieht "die Hahlen von Alanua und Damlatos" wie bei Harz, 1969) erwahnt. Harz hat abcr nur mannliehe Exemplare besessen und hat sie mit einem
Mannehen von D. brcpis aus Feodosia (Krim) vergliehen, fUr das er die Magliehkeit
nieht aussehliesst, einer anderen Art zu geharen (die Mannehen von D. brepis waren
zur Zcit nieht bekannt). Das Vorhandensein von Individuen beider Gesehleehter ill
mcinem Material gibt die Mogliehkcit diese Einordnung zu widerlcgcn. Der Ovipositor des weibliehen Holotypus von D. brcJlis naeh Bey-Bienko (1964) ist klirzer als
die Halfte des Hinterfemurs und nieht langer als 3,5 mm, wahrend bei D. beroni
n.sp. er mehr als 5 mm lang ist und betriichtlich langer als die Halfte des Hinterfemurs.
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Derivatio nominis. Die neue Art ist einem ihrer Sammler, meinem Freund Herrn
Petar Beron aus dem Zoologischen
Institut der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in Sofia, der sich rege mit der Hohlenfauna
Bulgariens befasst, gewidmet.
Biotopangaben.
Eine Beschreibung
der Hohle Damlatas, ihre Lage und die Verhiiitnisse in ihr sowie die begleitende
Fauna als Nahrungsquelle
der Hohlengrillen
gibt Weidner (1964) an. Seine Beschreibung
stimmt mit der Beschreibung
der
Sammler voIIkommen
iiberein. Die letzten behaupten,
dass der Boden der Hohle
Maara mit Sand bedeckt ist und dass die Grillen in beiden Hohlen massenhaft zu
finden waren.
Auf Grund der Oekologie und ihres Habitus kann D. berolli n.sp. fUr eine troglophile Art angenommen
werden.

ZUSAMM ENF ASSUNG
Eine neue troglophile
Hohlengrille,
DiscofJti/a berolli n.sp. wird beschrieben und
abgebildet. Sie konunt in den Hahlen Maara bei Mersin und Damlatas bei Alanya in
Siidanatolien
massenhaft VOL Es werden die Merkmale angegeben, nach denen die
neue Art sich sowohl nach den Miinnchen als auch nach den Weibchen von den
iibrigen acht Discoptila-Arten, aIle aus der Mediterraneis,
unterscheidet.
D. beroni
n.sp. ist schon in der Literatur irrtiimIicherweise
als D. fragosoi (Bol.) und als D.
brevis B.-Bien. aus der Hahle Damlatas mitgeteiit worden.
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